














An Analysis of the Relationship between 
Length of the Utterance and Amount of 
Information in Chinese Advanced Learners 
of Japanese: the Case of Refusing Requests
MENG Yun
The purpose of this study is to examine the relationship between the 
length of an utterance and the amount of information in Chinese ad-
vanced learners of Japanese. This research is based on politeness theory, 
and data was collected using a Discourse Completion Test. A total of 
215 signiﬁ cant responses were obtained from 49 native Japanese speakers, 
59 native Chinese speakers and 107 Chinese learners of Japanese. The 
Japanese learners were divided into three groups according to length of 
residence in Japan. The data was analyzed using the semantic formulas 
method, which is common in the ﬁ eld of comparative pragmatics and 
interlanguage pragmatics. In addition, the author analyzed the utter-
ances in terms of letters of the Japanese syllabary. Results showed that 
as length of residence in Japan increased, the utterances of Chinese ad-
vanced learners of Japanese became longer than those of the native 
Japanese speakers, and that in these advanced learners variations in the 
amount of information contained in conversation are related to variations 
in the length of the utterance. Furthermore, the results showed that 
when measuring the length of an utterance, the number of semantic for-























































































































































































































































仲のいい友達に借金を頼まれた場合 χ²（3） = 4.25, n.s.
普通の友達に借金を頼まれた場合 χ²（3） = 0.95, n.s.
親しい上司に残業を頼まれた場合 χ²（3） = 2.73, n.s.





































仲のいい友達に借金を頼まれた場合 χ²（3） = 5.29, n.s.
普通の友達に借金を頼まれた場合 χ²（3） = 15.98, p<.01
親しい上司に残業を頼まれた場合 χ²（3） = 5.70, n.s.






下の図 1と図 2は、この 2つの場合における各グループの平均値を示した
グラフである。





















図 1　普通の友達 図 2　普段あまり話すことのない上司













































回中 88回（32%）、JSL1は全意味公式の 212回中 70回（33%）、JSL2は全
意味公式の 217 回中 79 回（36%）、 JSL3 は全意味公式の 203 回中 72 回
（36%）、CCは全意味公式の 344回中 132回（38%）であった。
次に、2場面における 1人当たりの｛理由｝の使用回数12）に関しては、JJ


















































あった。それに対して、JSL1は 7例、JSL2は 9例、JSL3は 11例であっ
た。また、JJと JSL1–3の代案の発話の平均長さ13）を比べると、最も長い





（7） 少しはできるけど。 【JSL1 C–3】
（8） 他の人に聞いてみたら。 【JSL1 A–32】
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（9） 1万円だったら、なんとかなるけど。 【JSL2 B–3】
（10） 他の人に聞いてほうがいいかしら。 【JSL2 B–4】
（11） 他の余裕がある友達に聞きにいったらどうですか。 【JSL3 C–24】
（12） バイトの紹介はいくらでもありますけど。 【JSL3 B–10】








（14） 月曜日だったら助かりますけど。 【JSL1 B–28】
（15） 他の方に頼んでいただけませんか。 【JSL1 B–13】
（16） 日曜でもよろしいでしょうか。 【JSL2 B–4】





































































 職種 1   日本人との接触（多・中・少）
 職種 2   日本人との接触（多・中・少）




 数値化の方法：「多」は 3点、「中」は 2点、「少」は 1点。
③日本での日常生活：
・日本人の友達の人数： A. 10人以上　B. 5人ぐらい　C. 5人以下
中国人日本語上級学習者の発話の長さと情報量の関係
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 数値化の仕方：「A」は 3点、「B」は 2点、「C」は 1点
・日本人との交流会に参加したことがありますか。A. ない　B. ある
 数値化の方法：「A」は 0点、「B」は 1点
・日本人家庭へのホームステイ　
A. 行ったことがない　B. 行った（10回以上・5回ぐらい・5回以下）
数値化の方法：「A」は 0点、「Bの 10回以上」は 3点、「Bの 5回ぐらい」は
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